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Purpose: This study describes the support and awareness of visiting nurses for children living 
with mentally ill parents. 
Methods: Semi-structured interviews were conducted with five home care nurses and 
qualitative descriptive analysis was conducted. 
Results: The visiting nurse took "interest in the child" of the user to "check and assess the 
child's situation" and sometimes "connect the child to other social resources". However, they 
viewed it as difficult for visiting nurses to provide support for children due to their position as 
supporters that "support for children is beyond the role of visiting nurses" and the difference in 
perspective of support that "it is difficult to collaborate with other social resources that prioritize 
the protection of children. 
Conclusions: In order for visiting nurses to play a role in supporting children, there are issues 
in the current system, issues in the relationship between visiting nurses and users, and issues in 
the relationship between visiting nurses and social resources, and in order to tackle these issues, 
"understanding the system" , "trust", and "cooperation" are necessary. 





























3．訪問看護師の支援と意識についての分析結果 ・・・・・• 4 
l) 精神疾患を抱える親と暮らす児童期の子どもへの訪問看護師による支援・• 4 



































































































































































インタビューの協力が得られた研究参加者は女性 3名、男性 2名の計 5名で、年齢は
30代が 2名、 40代が 1名、 50代が 2名であった。看護師経験年数は 6年から 27年、精
神科訪問看護経験年数は 3年から 10年であった。全員が精神科看護の経験を有し、内 2
名は精神科以外での看護師経験も有していた。現職歴は 3年から 5年であった。インタ




齢は 30代が 3名、 40代が 3名であった。利用者の疾患名は「うつ病」「統合失調症」「軽
度発達遅滞」「適応障害」「ADHD」「不安障害」「双極性障害」であり、 2名は重複する疾患
をもっていた。 4名には配偶者がおり、うち 1名は配偶者の父親も同居していた。子ども
は3歳から小学 6年生までの 10名であり、同胞なしが 3ケース、同胞 2名が 2ケース、
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表 1．研究参加者の概要





A 女性 30代 6年 6年 4年 4年 44分
B 男性 40代 15年 15年 10年 10年 43分
C 女性 50代 15年 15年 4年 4年 53分
D I女性 50代 27年 26年 8年 8年 52分
E 男性 30代 16年 3年 3年 3年 35分
表 2．ケースの概要
利用者 子ども





















ADHD 小 5男児 2年母親
父親4 
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親の疾患に関する理解
利用していた社会資源
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► 想起されたケースはどのようなケースか
► どのような支援を行ったか、一連のかかわりは
► 支援の際にどのような工夫を行ったか
► 子どもへの支援を行うことに対し、利用者はどのような反応を示したか
► 子どもへの支援をどのように考えているか
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